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Abstract
This paper presents an overview on recent trends in international standardization of speech coding
with very personal view on ITU-T Study-Group activities. During two decades of the end of 20th cen-
tury, big tides of digitalization and open connection of telecommunication networks accelerated bit re-
duction in speech coding with help of rapid progress in processing speed and circuit scale of semicon-
ductor devices. The speech coding technologies achieved around 8-times efficiency than basic PCM
and main interests in industry shifted from compression rate to surrounding technologies, considering
the vast expansion of Internet and the trends of Personalization and Mobilization. For future progress in
speech coding, further studies not only in signal processing but also in hearing and human sensibilities
will be necessary.
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3.2.2 G.729.1 (G.729-based embedded variable bit-rate coder: An 8-32 kbit/s scalable






号化である。8, 12 kbit/sでは電話帯域を、14から32 kbit/sでは広帯域（50-7000 Hz）オーディ
オ信号を符号化し、電話帯域ではG.729およびそのAnnex A, Bと相互接続できる。符号化器
の基本構成を図3に示す。QMFにより帯域の分割併合を行い、低域（電話帯域）はCELPを、
高域（4-7 kHz）はTDBWE（Time Domain Bandwidth Extension）、 全帯域の高精度化はTDAC







MDCT分析に 20 ms（先読み）、電話帯域の線形予測の先読みに 5 ms、QMF分割・統合に
3.9375 ms（782タップ）である。
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3.2.3 G.718 (Frame-error robust narrowband and wideband embedded variable bit-rate









ァシスを経てMSVQ（Multi Stage Vector Quantization）を含むCELP符号化が適用される。フ
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　階　　層 　　Bitrate                  　　技　術    サンプリング周波数 
　　層 1 　　　　　8 kbit/s           分類に基づくコア層 　　       12.8 kHz 
　　層 2 　　　　 +4 kbit/s            ACELP エンハスメント               12.8 kHz 
　　層 3*               +4 kbit/s              FEC             MDCT            12.8 kHz        16 kHz 
　　層 4*               +8 kbit/s                      MDCT                                      16 kHz 
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再サンプル化 
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図５ G.711.1 符号化器 




























































通話系                           技術要素                                     品質要素 
拡声系         音響結合、音響エコーキャンセラ    エコー品質、エコーキャンセラ評価 
マルチメディア系    画像との同期、協調                          映像と音の時間差 
広帯域系                  帯域拡張、広帯域符号化                  広帯域・高品質評価 
無線モバイル網       高圧縮符号化、背景雑音、符号誤 
                                り、FERC、VAD/CNG   
IPゲートウェイ        パケットジッタ、遅延時間、高圧 
                                 縮符号化、背景雑音、符号誤り、　 
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